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   In Japanese, we use the same word forms, phrases, word based on reduplication, and these are called 
"repeated performance". In this paper, "repeated performance" can be divided into "repeated performance of 
grammar "Tabereba taberu ho do futoru" and "repeated performance of vocabulary" such as "Yamayama" and 
"Niganigashi". "repeated performance of vocabulary" is lower in productivity than "repeated performance of 
grammar" and it is more difficult to extract the meaning. 
   Previous research on "reduplication word" or "repetitive adjectives" has pointed out that meaning is largely 
related through comparison with the original word(Woo,2015; Iida2005;etc).In addition, Woo (2015) states that 
the meaning of "Wakawakashi", "Kurokuro", "Fukabuka" is "appearance of the way of exitance of the aspect" 
to the "emphasis on the appearance of the aspect" of the speaker. However, in practice, there is an example of 
"the night has come to light" that "emphasis on the appearance of the aspect" does not represent. 
   In this paper, we use "color words" as a typical expression to describe the appearance of things entered 
from the sight, and the original word "Shiro" has the same base as the reduplication word "Shirajira" and the 
repetitive adjective " Shirajira shi", "Shirajira" is considered. Taking an example from the “Tsukuba Web 
Corpus”, it is clarified how the process of extending from the narrative of the five senses claimed by Yamanashi 
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(2000) to the function of declaring the world involved in the subjective recognition and judgment of the subject 
is performed. Then try to explain the relationship with the original word. Finally, we propose the interpretation 
of semantic extensions from the new viewpoints of "reduplication word" and "repetitive adjectives". 
 
キーワード：反復表現 色彩語 共感覚表現 意味拡張 認知プロセス 































(3)a.舟の下にある仄暗い水のゆらめきや萍の根の白々としたかそけき揺れが見えるようだ。  (NLT) 
b.舟の下にある仄暗い水のゆらめきや萍の根の非常に白いかそけき揺れが見えるようだ。 (作例) 
(4)a.やがて鶏が鳴き始め、夜が白々と明けてきました。                    (NLT) 
b.*やがて鶏が鳴き始め、夜が非常に白く明けてきました。                  (作例) 
(5)a.血色も良く見えて、若々しい印象になります。                       (NLT) 
b.血色も良く見えて、非常に若い印象になります。                      (作例) 
 








4 例えば、「髪は薄くなりかけているが、顔立ちは若々しい。」である(禹 2015:35)。 
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(6)a.すばらしい俳優さん達の若々しい演技も印象深いです。                  (NLT) 





























てきたかを概観する。まずは「畳語」に関する先行研究(秋元 2005、石井 2007、禹 2015、石川 2017)を
取り上げ、次に、「反復形容詞」に関する先行研究(飯田 2005、荒川 2006、田村 2006) を取り上げて論じ
る。 
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(10)富士山がみえる。                            (山梨 2000：129) 
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b.やがて鶏が鳴き始め、夜が白々と明けてきました。                  (NLT) 










(14)a.カーテン越しに射し込む白々とした朝の光…。                   (NLT) 
b.コメだけでなく棚のすべての食料がからっぽになる白々とした光景を、ある種の緊張感ととも 
 に幻視することがある。                            (NLT) 
(15)a.君はそのとき、白々とした無表情の顔をするのだよ。                (NLT) 







(14’)a.カーテン越しに射し込むもう夜ではない、いかにも白く見える朝の光…。      (作例) 
b.コメだけでなく棚のすべての食料がからっぽになる何もない光景を、ある種の緊張感ととも 














表 2 「白々」の意味拡張及び認知プロセス 
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共通認識 具体物 抽象物 外見描写 内面描写 
白・白い 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ 
白々 〇 ✕ 〇 〇 〇 ✕ 
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